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エビデンスに基づく実践（EBP)からエビデンス情報に基づく実践（EIP）へ 
－ ソーシャルワーク（社会福祉実践）と教育実践に通底する視点から － 
From Evidence-Based Practice (EBP) to Evidence Informed Practice (EIP) :





This paper aims to delineate and discuss the rationale and components of Evidence Based Practice 
(EBP) focused on social work practice in relation to education practice and decision making in 
order to disseminate a well-conceived and well-built scientific manner in education studies in Ja-
pan.  
First of all, ‘critical thinking’ which seems to be a foundation of EBP philosophy is exposed and 
described. It tells us that our conventional way of thinking has an absence of objectivity, certainty 
and accuracy .Comparatively and reflectively looking at general traits in our uncritical thinking, it 
is discussed what is scientific reasoning and how to make the invisible visible with accordance with 
critical thinking, which is main theme of studies and decision making. 
With this discussion, the outline of EBP substance and where evidence comes from, together with 
randomised controlled trials and systematic review are described,  
Based upon EBP concept, social work that deal with human beings as well as education, their 
similarity and commonality are explained and the issue and problem of measuring and evaluating 
outcomes within the population served through diverse practices and decision makings in the both 
field are pointed out. Further, both social work and education confront to globalizations. It is 
discussed that implicit problems within international-standardization in both social work and ed-
ucation excepting international cooperation.   
In post-modern, a dominant thought of today, this paper try to exhibit that there seems to be a 
swing of research and study methods between modern and post-modern thought. It is explained 
why EBP is going to move to EIP (Evidence-Informed Practice) where they make a point of hu-
manity and ethical obligations to the population served which is almost like EBS ( Evidence-Based 
Social Work) is carefully working for. In this process, it is explained that  social work pays much 
attention to human nature, backdrops of each problem and its environments not only focused on its 
effectiveness, positive outcomes nor evidence-centred practice. Likewise education practice is 
necessitated to acquire evidence information in order to provide useful and beneficial education to 
their population and strengthen education methods and produce better outcomes of education 
activities which will enhance the educator’s and decision maker’s understanding of potential im-
provement of education outcomes. This is the commonality of education and social work where 
they deal with human beings as an integrated whole of various factors and elements. 
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As a conclusion, despite the fact that there exist some preconception and prejudice against EBP, 
such as it is inhumane for measuring human nature with numbers or it is measuring tool for 
cost-effectiveness analysis, which are departed from the truth. If there are such prejudices far from 
real component, EBP and EIP will never be accepted in this country. As it is explained, better 
outcomes of evidence certainly contribute to better decision making, practice and policy imple-
mentation. That’s why huge number of people’s collaborations in the world is working for pro-
ducing and searching beneficial, effective and useful evidence for our life and activities. If we could 
not accept this world wide movement for searching evidence, our study and social science will be 




筆者が気づいたのは、2000 年を過ぎた頃である。この EB は医学の領域で EBM（Evidence-Based 
Medicine）「科学的証拠に基づいた医療」として発展した。1992 年に Guyatt の論文で使われて以来、






























































































クリティカル・シンキングの特性 一般的思考の特性  一般的思考の特徴と問題点 
    目標意図性 慣行優先性 多数迎合性 
    明瞭 不明瞭 権威重視で根拠不確実 
    特定 曖昧 汎用思考で焦点が曖昧 
    正確 不正確 概念・定義設定の不備 
    密接な関連性 非関連性 出来事の焦点から乖離 
    論理性 非論理性 観念的論理性 
    深淵性 非探求性 根拠探索の閑却 
    完全性 不完全性 科学的思考の無理解 
    重要性 末梢性 核となる要素の見落とし 
    目的適切性 不適切性 信条主義的、独善性 
    公正性 偏り、一方的 原理尊重主義的 











 ソーシャルワークにおける EBP は、上述の Gambrill をはじめとして McNeece, Rozen & Proctor, 
Gibbs, Cournoyer ,Mullen, Howardなど名だたる研究者がその敷衍を図ろうと幾多の論文､単行本を刊




















２）無作為制御配置隠検化比較試験（RCT＝Randomized Controlled Trials with Concealed Allocation） 
３）準実験調査法（Quasi-Experimental) 
４）制御観察法（Controlled Observational Study) 
 A．コーホート研究（Cohort Study) 




























































法、教育、社会福祉、方法論、コミュニケ-ション・広報の 5 分野がある６）。 
更に、教育分野ではロンドン大学教育学部社会科学研究所が主管する EPPIセンター（The Evidence 




























教 育 学 ソーシャルワーク 
① ・人格形成・人間性の涵養、情操の育成 







   ・コミュニケーション能力の発達 











⑤ ・県、市町村教育委員会の教育政策 ・県、市町村による地域福祉政策 
⑥ ・国の教育政策に関する問題 











































シャルワーカー連盟（IFSW= The International Federation of Social Workers）、国際ソーシャルワーク




PISA(Program for International Student Assessment)の調査が行われており、国際的な生徒の学習達成


















ワークの定めた理論の中に、「土着の知識・文化に根ざしたソーシャルワーク（local and indigenous 


















ったのは 1996 年頃からであろう。Hall, C.(1997)が Social Work as Narrative を Abels, P. & Abels, S. 










ソーシャルワーク分野に於いては、数本の論文はあるが（例えば、Rosco, & Carson (2010) “Narrative 
Social Work: Conversation between theory and practice”）、学術書は刊行されていない。教育をはじめ





 さて、NBP は調査至上主義や EBP とは全くの対極に位置する。日本のソーシャルワーク領域では
松倉（2001）、木原（2002）などによりナラティブ・アプローチが先に導入され、クライエント中心
の発想を持つこの考え方は共感をもって受け入れられたが、2005 年に EBP を体系的に伝える秋山
(2005)の論文が『ソーシャルワーク研究』誌に掲載された。その後、Epstein（1999､邦訳は 2006 年）
が PRB (Practice-Based Research) を提唱する。PBR は「実践に基づいた調査研究」のことで、実施
































































































































































２）http://www.consort-statement.org/ に厳格な RCT 論文の評価に関する詳細が記されている。 
３）Archibald Cochrane については次の URL に詳細が記されている。 
  http://www.cochrane.org/docs/archieco.htm 
４）Cochrane Collaboration の Web は下記である。 
  http://www.cochrane.org/docs/descrip.htm 
５）Cochrane Library の Web は下記である。 
  http://www.cochrane.org/reviews/clibintro.htm 
  http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME 
６）Campbell Review の Web は下記である。 
  http://www.campbellcollaboration.org/ 
７）EPPI センターの Web は下記である。 
  http://eppi.ioe.ac.uk/cms/ 
８）IFSW によるソーシャルワークの国際定義や理論につては下記の Web に掲載されている。 
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